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An 85-year-old male visited our hospital with a complaint of painless swelling of the right testis. Right
high orchiectomy was performed under the diagnosis of the right testicular tumor. Histopathological
diagnosis was Leydig cell tumor. We reviewed 86 cases of this tumor previously reported in Japan. To our
knowledge, our patient is the oldest one treated in Japan.
(Hinyokika Kiyo 57 : 521-524, 2011)
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Fig. 1. Ultrasonogram shows a low echoic lesion (white arrowhead) in the right testis. Doppler ultrasonogram shows
strong blood flow (square).
lesion を認めた．右精巣腫瘍の診断で2010年 1月 6日
当科入院となった．





LDH 202IU/l，β-hCG≦0.1 ng/ml，AFP 1 ng/ml，sIL-
2R 343 U/ml といずれも正常範囲内であった．
画像検査 : 超音波検査では右精巣の上極に 9 mm 大
の low echoic lesion を認め，Doppler 法では内部に血流
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Fig. 2. Gross appearance of the right testis (circle).
手術所見 : 右鼠径管を開放し，鼠径部で精索の血流
を止めた．右陰嚢内容を観察したところ右精巣の頭側






















Fig. 3. Histological findings of the right testicular tumor. A : Tumor cells with round to polygonal nuclei and
abundant eosinophilic cytoplasm (HE stain, ×20), B : Crystalloids of Reinke (arrowheads) identified in the
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Table 1. Cases of Leydig cell tumor of the testis reported in Japan (for No 1-55, refer to Nishino2), Harada3), and
Abe4))
No 報告者 報告年 年齢 患側 組織 主訴
56 吉元 1990 49 左 良 精巣腫大
57 須賀 1996 46 右 悪 胸部レントゲン異常
58 小林（堅) 1999 39 左 良 精巣腫大
59 前田 2001 55 左 悪 精巣腫大
60 佐藤 2001 35 右 良 精巣腫大
61 西澤 2001 56 右 良 精巣痛
62 西澤 2001 82 右 良 精巣腫大
63 市野 2001 31 左 悪 不妊
64 堀江 2002 25 左 良 先天性副腎皮質過形成症に続発
65 金藤 2002 50 左 良 精巣腫大
66 大平 2002 46 右 良 精巣腫大
67 三上 2002 43 左 良 精巣痛
68 島崎 2003 56 右 良 精巣腫大
69 澤田 2003 5 左 良 思春期早発
70 保坂 2003 34 左 悪 精巣痛
71 福澤 2003 66 左 良 精巣腫大
72 小林（直) 2003 25 左 良 精巣腫大
73 堀 2004 47 右 良 精巣腫大
74 林 2004 27 右 良 不妊，Kleinfelter
75 駒井 2004 36 右 良 不妊
76 上田 2006 71 左 悪 精巣腫大
77 森川 2007 53 左 良 精巣腫大
78 齊藤 2007 30 両 良 先天性副腎皮質過形成症に続発
79 森田 2008 71 右 悪 精巣腫大
80 小屋 2008 73 右 良 精巣腫大
81 中根 2009 7 左 良 思春期早発
82 白石 2009 38 右 良 不妊
83 後藤 2010 34 左 良 不妊
84 浅井 2010 42 右 悪 右片麻痺
85 大木 2010 37 右 良 精巣腫大，発熱









タン (o,p’-DDD) が悪性 Leydig 細胞腫に有効であっ
たとする報告もある7)．
再発・転移は精巣摘除後 2年以内に多いため，術後
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